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Research about the problems that occur in the interpretation spectrum has a lot been 
done, but still less study of the relationship between interpretation techniques and 
tourists experience needs while selecting the destination as a holiday destination. 
This study was conducted to understand the extent to which the role of interpretation 
(tour guide) in educating the tourists about conservation awareness. Pahang National 
Park becomes the study area because it is one of the areas that have a best nature tour 
guide in Malaysia. Quantitative and qualitative techniques are used because it is able 
to understand the relationship between the role of interpretation and tourists, more 
depth. This study will measure the quality of tour guides whether they are eligible to 
provide information or education on conservation to the tourists. Furthermore, this 
study will also determine whether the tourists do not really want to be educated about 
conservation or the quality of tour guides do not achieve the quality of required level. 
The findings show international and domestic tourists actually really want to be 
educated about conservation when they visit the National Park, but the quality of tour 
guides still do not reach the level needed. Factors cause the poor quality of guides 
that found in this study be seen will help in planning the development of the tourism 
industry in providing effective technical interpretation (tour guides) to tourists in the 
future. 
 








Kajian mengenai masalah yang berlaku berkaitan dengan intepretasi telah banyak 
dilakukan, namun begitu masih kurang kajian yang dijalankan berkenaan hubungan 
antara teknik intepretasi dan kehendak sebenar pelancong semasa memilih destinasi 
tersebut sebagai destinasi percutian. Kajian ini dijalankan bagi memahami sejauh 
mana peranan intepretasi (pemandu pelancong) dalam memberi pendidikan kepada 
pelancong mengenai kesedaran terhadap konservasi. Taman Negara Pahang menjadi 
kawasan kajian kerana ia merupakan salah satu kawasan yang mempunyai pemandu 
pelancong alam semulajadi yang terbaik di Malaysia. Teknik kuantitatif dan juga 
kualitatif digunakan kerana ia dapat memahami hubungan antara peranan intepretasi 
dan pelancong dengan lebih mendalam. Kajian ini akan mengukur kualiti pemandu 
pelancong samaada mereka layak untuk memberi maklumat atau pendidikan 
berasaskan konservasi kepada pelancong. Selanjutnya, kajian ini juga akan 
menentukan samaada pelancong sebenarnya tidak mahu diberi pendidikan mengenai 
konservasi ataupun kualiti pemandu pelancong tidak mencapai tahap kualiti yang 
diperlukan. Penemuan kajian menunjukkan sebenarnya pelancong antarabangsa 
mahupun domestic sebenarnya mahu diberikan pendidikan mengenai konservasi 
semasa mereka melawat Taman Negara tetapi kualiti pemandu pelancong tidak 
mencapai tahap yang sepatutnya. Faktor-faktor kelemahan kualiti pemandu 
pelancong yang ditemui didalam kajian ini dilihat akan dapat membantu perancangan 
pembangunan industri pelancongan negara dalam menyediakan teknik intepretasi 
(pemandu pelancong) yang berkesan kepada pelancong pada masa akan datang.    
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